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Abstract : Pregnancy related backache and pelvic pain are commonly seen, but there are many unclear
points about their clinical significance. It has been reported in past 10 to 20 years that these symptoms
should be separately classified into cases including backache coming from lumbar vertebra and pelvic pain
coming from pelvis since they contain a multiple number of patient conditions and prognosis, which are dif-
ferent among patients. Since patient conditions for backache and pelvic pain are different, it is indicated that
care approaches are different, too, but there has not been enough verification made on their effect. Yet, very
little literature has examined these care approaches with the view of separating backache and pelvic pain due
to different patient conditions. Despite this condition, approximately 60% of pregnant women with backache
and pelvic pain undergo massage, acupuncture, relaxation, yoga, chiropractic and other complementary and
alternative medicine.
The author collected literature examining methods of intervention for pregnancy related backache and pel-
vic pain and looked at these methods separated by each type of pain to explore the measures that suit Japa-
nese patient conditions. As a result, the author discovered that there are so many different terminologies and
diagnostic methods to pregnancy related backache and pelvic pain that the intervention methods are varied
and verifications and results on their effect differ. Exercise therapy is effective for backache, but it is prefer-
able to do this wearing a pelvis belt for patients with pelvic pain. Acupuncture treatment is effective in alle-
viating back and pelvic pain. However, most research say the treatment with the best results correspond to
each individual patient’s symptoms.
































発し，骨盤痛の有無を判断する Posterior pelvic pain
provocation test や仰臥位で膝を伸展させたまま片足ず


































1）low back pain/th（therapy）OR pelvic pain/th（ther-
apy）OR（（exercise OR complementary therapies）
OR Locomotion OR posture OR pelvic belt support
belt）
2）low back pain OR pelvic pain OR（pelvis AND pain
OR pain mesurement）
3）exp pregnancy
















Specific stabilization exercise が着目されている10−14）。








骨盤痛に対しては Specific stabilization exercise は有
用で，対角の腹筋運動をして，対角線の体幹の筋群を













著者 年 n 対象 介入 結果
運動療法
Mens et al.25） 2000 44 産後の骨盤痛
介入群：16人
対照群 1 : 14人
対照群 2 : 14人
介入群には Diagonal trunk muscle exercises を





trunk muscle exercises することは，エクササ
イズをしないで骨盤ベルトを装着することや
指導以上の付加価値はない


































Ostgaard27） 1994 407 妊娠 18 週より前の
腰痛か骨盤痛
対照群：145人
介入群 1 : 123人
介入群 2 : 139人
介入群 1にはリーフレットを用いての指導と


















Nilsson-Wikmar29） 2005 118 骨盤痛がある妊婦
グループ 1 : 40人
グループ 2 : 41人







Elden30） 2005 386 妊娠 24週の骨盤痛
対照群：130人
介入群 1 : 125人
介入群 2 : 131人
すべてのグループに骨盤ベルトを提供し，腹
筋と殿筋強化のホームエクササイズを実施。
介入群 1には針治療，介入群 2には Specific
stabilizing exercises を追加
Specific stabilizing exercises と針治療群は対
照群に比較して朝と夕方の痛みが軽減した。
さらに針治療群は Specific stabilizing exer-
cises よりも痛みが軽減した
水中































































著者 年 n 対象 介入 結果










Depledge32） 2005 87 恥骨の痛みがある妊
婦
対照群：30人
介入群 1 : 28人



































著者 年 n 対象 介入 結果
Kvorning35） 2004 72 妊娠 24週～37週
介入群：37人
対照群：35人
介入群に 4～8か所針治療を実施 介入群の痛みが 60％軽減したのに対し，対照群
は 14％であった。また，副作用はなかった
Lund19） 2006 47 妊娠 18～35 週の骨
盤痛のある妊婦
介入群 1 : 22人
介入群 2 : 25人
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